|  |  |
| --- | --- |
| An die  **Ethikkommission des Instituts für Psychologie**  Humboldt-Universität zu Berlin  Lebenswissenschaftliche Fakultät  Unter den Linden 6  10099 Berlin | /var/folders/3q/16twlq_10w5_6h2j7wx4k__80000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/husiegel_bw_gross.tif |

|  |
| --- |
| **Kurzantrag auf ein ethisches Votum[[1]](#footnote-1)\***  (Version 04.2019) |

***Probandeninformationen und Einwilligungserklärung entsprechend der Vorlagen der Ethikkommission sind Teil des Antrags und müssen diesem Kurzantrag beigefügt werden (Vorlagen auf*** [***https://www.psychologie.hu-berlin.de/de/institut/intra/ethik***](https://www.psychologie.hu-berlin.de/de/institut/intra/ethik)***).***

**Titel der Studie:**

Schnelle Handbewegungen am Touchscreen

**Name und Kontaktdaten der Antragstellenden und Projektverantwortlichen:**

Antragstellende:

Clara Kuper

clara.kuper@hu-berlin.de

Telefon: 2093 48 46

Projektverantwortlicher:

Prof. Dr. Martin Rolfs

Rudower Chaussee 18, Raum 2.241

E-Mail: martin.rolfs@hu-berlin.de

**Wer finanziert das Projekt (Forschungsträger bzw. avisierter Drittmittelgeber)?**

Die Doktorandin erhält ein Stipendium von der Berlin School of Mind and Brain.

Die Aufwandsentschädigungen kommen aus einem Heisenberg-Projekt der DFG (RO3579/12-1).

**Projektbeschreibung** (Hintergrund, Ziele, Vorgehen, erwarteter Nutzen; max. 150 Wörter):

Plötzliche Änderungen in der Umwelt erfordern oft, dass geplante Bewegungen abgebrochen oder neu geplant werden. Für Augenbewegungen ist in diesem Zusammenhang das Phänomen der „sakkadischen Inhibition“ bekannt — ein kurzes Verzögern von Bewegungen nach dem Eintreffen neuer sensorischer Informationen. Wir wollen untersuchen, ob Handbewegungen in ähnlicher Weise inhibiert werden, wenn plötzliche Änderungen in der Umwelt auftreten.

Dazu planen wie eine Serie von Online-Experimenten, bei denen ProbandInnen Punkte auf einem Touchscreen schnell und in einer bestimmten Reihenfolge antippen sollen. Zu zufälligen Zeitpunkten können dabei Bereiche des Bildschirms kurz aufblitzen. In einigen Experimenten werden auch Blickbewegungen über die Kamera des Gerätes der Teilnehmer\*innen aufgezeichnet. Die Teilnehmer\*innenakquise erfolgt über die europäische Plattform Prolific (DSGVO-konform), das Online-Experiment wird über eigene Server erfolgen, die Datenspeicherung erfolgt DSGVO-konform auf HU-eigenen Servern.

Wir erwarten, mit der Studie grundlegende Unterschiede zwischen Augen- und Handbewegungen besser zu verstehen, und damit einen wichtigen Beitrag zu der Frage zu leisten, wie visuelle Reize in motorische Handlungen integriert werden.

***Bitte kreuzen Sie in untenstehender Tabelle jeweils die zutreffenden Antworten an. Wenn eine oder mehrere der Fragen 1 bis 26 mit „stimmt nicht“ beantwortet wurde(n), Sie Ihren Antrag aber dennoch für ethisch unbedenklich halten, ist im Anschluss eine umfassende Begründung für die Notwendigkeit dieses Vorgehens zu geben oder alternativ ein Vollantrag an die Ethikkommission zu stellen. Bei den Items In jedem Fall steht es der Ethikkommission frei, zur Einreichung eines Vollantrags aufzufordern (insbesondere bei „stimmt nicht“-Antworten auf Items 13, 19, 20 und 21).***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Allgemeines** | | stimmt | stimmt nicht |
| 1 | Die Ethik-Richtlinie des Instituts für Psychologie der Humboldt-Universität zu Berlin ist den Antragsteller\*innen und Projektverantwortlichen bekannt. | X |  |
| 2 | Die *Probandeninformationen und Einwilligungserklärung* habe ich entsprechend der Vorlage der Ethikkommission erstellt. | X |  |
| 3 | Die Datenerhebung wurde noch nicht begonnen. | X |  |
| **Aufklärung der Proband\*innen** | | stimmt | stimmt nicht |
| 4 | Vor der Untersuchung erfolgt eine Aufklärung über die Dauer der Untersuchung. | X |  |
| 5 | Schon in der Einladung zur Teilnahme erfolgt eine Aufklärung über die in der Studie verwendeten Untersuchungsmethoden und die daraus entstehenden Notwendigkeiten (z.B. teilweises Entkleiden bei EKG) sowie Beanspruchungen und Risiken (z.B. Elektroschocks; psychische oder emotionale Belastung). | X |  |
| 6 | Vor der Untersuchung erfolgt eine Aufklärung über Vergütungen und andere Zusagen an die Proband\*innen. | X |  |
| 7 | Vor der Untersuchung erfolgt eine umfassende Aufklärung über die Freiwilligkeit der Teilnahme. | X |  |
| 8 | Vor der Untersuchung erfolgt eine umfassende Aufklärung über die jederzeitige und folgenlose Rücktrittsmöglichkeit von der Teilnahme. | X |  |
| 9 | Vor der Untersuchung erfolgt eine Aufklärung über die Art der Informationen, die abgefragt werden (z.B. vertrauliche Informationen wie Krankengeschichte, autobiographische Erlebnisse, politische und religiöse Einstellungen). | X |  |
| 10 | Vor der Untersuchung erfolgt eine Aufklärung über die Dauer und Art der Aufbewahrung der Daten (Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung; wer hat Zugriff auf die Daten; wie werden personengebundene Daten gesichert). | X |  |
| 11 | Vor der Untersuchung erfolgt eine Aufklärung der Proband\*Innen über Ihre Rechte entsprechend der DSGVO, inklusive der Möglichkeit, die eigenen Daten im Nachhinein löschen zu lassen bzw. bei anonymer Erhebung darüber, dass die Möglichkeit der nachträglichen Löschung nicht besteht. | x |  |
| 12 | Es erfolgt eine Aufklärung über die Untersuchungsziele vor oder—wenn nicht anders möglich, spätestens unmittelbar nach der Teilnahme. | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13a | Es findet keine Täuschung der Proband\*innen statt (d.h. irreführende oder falsche Information über Untersuchungsziele und ‑verfahren; manipulierte Rückmeldungen über erbrachte Leistungen; falsche Informationen über die Wahrhaftigkeit von Stimulusmaterial.) *[Falls „stimmt“ angekreuzt wird, bitte 13b überspringen.]* | X |  |
| 13b | Im Falle einer Täuschung wird nach Beendigung des Versuchs umfassend über die wahren Untersuchungsziele aufgeklärt. | X |  |
| 14 | Die Information ist allgemeinverständlich und altersgerecht abgefasst. | X |  |
| 15 | Proband\*innen erhalten mit der Aufklärung und der Einverständniserklärung die Kontaktdaten der Projektverantwortlichen. | X |  |
| 16 | Wenn eine Rückmeldung von Zufallsbefunden an Proband\*innen vorgesehen ist, dann wird dafür vor Studienbeginn ihre Zustimmung eingeholt. Im Falle einer Rückmeldung von Zufallsbefunden werden Angebote für eine Unterstützung der Proband\*innen gemacht. | X |  |
| **Freiwilligkeit der Teilnehmer** | | stimmt | stimmt nicht |
| 17 | Die Freiwilligkeit der Teilnahme ist gesichert; insbesondere besteht kein direktes Abhängigkeitsverhältnis zwischen Projektverantwortlichen und Proband\*innen (z.B. Therapeut-Patient). | X |  |
| 18 | Die Höhe der Vergütung entspricht einer Aufwandsentschädigung und schränkt die Freiwilligkeit nicht ein. | X |  |
| 19 | Es werden nur Personen untersucht, die nicht unter anhaltenden gesundheitlichen oder psychischen Belastungen stehen und die voll rechtsfähig sind (Gegenbeispiele: Kinder, Insass\*innen im Maßregelvollzug, Patient\*innen). | X |  |
| **Beanspruchung und Risiken der Teilnahme** | | stimmt | stimmt nicht |
| 20 | Die Proband\*innen werden körperlich nicht über das im Alltag übliche Maß hinaus beansprucht (z.B. durch MRT-Aufnahmen; durch Substanz-, Medikamenten- oder Placebo-Gaben; durch sportmedizinische Diagnostik; durch Blutentnahmen; etc.). | X |  |
| 21a | Die Proband\*innen werden mental nicht besonders beansprucht (z.B. durch Tätigkeitsdauer, aversive Reize, negative Erfahrungen, nachhaltige Täuschung mit persönlicher Relevanz).  *[Falls „stimmt“ angekreuzt wird, bitte 21b überspringen.]* | X |  |
| 21b | Im Fall einer besonderen mentalen Beanspruchung werden die Proband\*innen bei Bedarf während und nach der Studie betreut bzw. erhalten die Kontaktdaten einer Anlaufstelle, die vorab über die Studie informiert wurde. | X |  |
| 22 | Die Proband\*innen geben keine vertraulichen Informationen preis (z.B. gesundheitliche Informationen, finanzielle Verhältnisse oder ihre religiösen, sexuellen oder politischen Einstellungen). | X |  |
| 23 | Die Proband\*innen müssen sich nicht (auch nur teilweise) entkleiden. | X |  |
| 24 | Die Versuche werden nur durch Versuchsleiter\*innen durchgeführt, die für die Art der erhobenen Daten hinreichend geschult sind. | X |  |
| **Datenschutz** | | stimmt | stimmt nicht |
| 25 | Es sind keine Video- oder Tonaufnahmen vorgesehen. | X |  |
| 26 | Es sind keine Aufnahmen (wie z.B. Interviews mit biographischen Details) vorgesehen, welche eine unmittelbare Identifizierung der einzelnen Proband\*innen erlauben. | X |  |
| 27 | Die Daten werden entweder vollständig anonymisiert (d.h. es existiert keine Entblindungsliste, so dass keine Zuordnung der Daten zu den Personen mehr möglich ist) oder pseudonymisiert (d.h. personengebundene Daten werden durch einen Code ersetzt). | X |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bestehende Anträge auf Begutachtung bzw. Ethikvoten** |  |  |
| Wenn die Antragsteller\*innen die Begutachtung bereits bei einer anderen Stelle beantragt haben bzw. ihnen bereits ein Votum zu vergleichbaren Untersuchungen vorliegt, dann geben Sie bitte die folgenden Informationen an:  Projektname:  Ethikkommission:  Datum des Antrags bzw. Votums: | | |

**Optional: Begründung für Notwendigkeit mit „stimmt nicht“ beantworteter Punkte:**

Anmerkung zu Punkt 25:

Für Teile der Studie kann es nötig sein, Augenbewegungen aufzuzeichnen.

Dazu werden die Proband\*innen gebeten, die integrierte Kamera an ihrem Computer oder an ihrem Tablet/Smartphone zu aktivieren. Bei der Verwendung von einschlägigen Eye-Tracking Tools wie z.B. der webgazer library werden dabei keine Aufnahmen von den Proband\*innen gespeichert, sondern lediglich die x/y-Koordinaten der Augen und die Pupillengröße, ähnlich wie bei Eye-Tracking-Aufnahmen im Labor. Wir werden über die Webcam keine Bilder oder Videoaufnahmen von den Proband\*innen machen.

1. \* Adaptiert von Kurzanträgen der Ethikkommissionen des Fachbereichs Psychologie der Philipps-Universität Marburg und des Fachbereichs 05 Psychologie und Sportwissenschaft der Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt. [↑](#footnote-ref-1)